

















英語の所有構文とはA ’s B， B of Aという二つの形式
で，A ’s Bとはmy book（私の本），Tom ’s car（トム
の車）のような例を言う。一方のB of Aは the leg of 
the tableやa cup of tea，a friend of mineのような例
で「名詞of名詞」の形式で表されるすべてを指す。こ
の二つの形式A ’s BとB of Aはペアのように取り扱わ
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　I have studied the differences between the Possessive Genitives and of-Genitives over the past 
twenty years. It was hard to elucidate the usages of each genitive, especially the commonality 
between a possessive relation and a temporal relation. I managed to solve the problems on them 
and published the book recently.
　The first half of this paper is about the summary of the book and the second half is another 
way of thinking on double genitive that was not included in the book.











多くあることからだ。例えばLincoln ’s assassination 
VS the assassination of Lincolnやthe train ’s arrival 
VS the arrival of the train のような表現だ。
　しかし一方の形式でしか使えない例も数多くある。 
my dog VS *the dog of meや*the table ’s leg VS the 







　よく参考書にA ’s BのAには生物（人）が来てB of 
AのAには無生物が来るというが，A ’s Bに無生物が
来る例もある。すぐに思い浮かぶのは所有格の関係代
名詞とか指示代名詞だ。たとえばI live in the house 
whose roof is red. （私は屋根が赤い家に住んでいる）
だ。一方のB of AのAには無生物ではなく，生物も











































　He said to her, “Do you have a pen ?”　






















　If it were not for you, ＝ Were it not for you,
　（もし君がいなければ）



































関等の表現も含む。（the society ’s president（協会の
会長），the University ’s Vice-Chancellor（大学の副




（John ’s hands（ジョンの手），the cat ’s fur（猫の毛皮），
the ship ’s funnel（船の煙突））。
　４の日時の関係は，日時の点からBを見ている表現
だ。（yesterday ’s events，this morning ’s car crash，





　そして５の所有関係（John ’s book，John ’s house，


































































　the beginning of the century（ 世 紀 の 始 ま り ），
the back of the bus（バスの後部），the foot of the 
mountain（山の麓），the middle of the night（夜の
最中），the top of the page（ページの上部），さらに
all of ～， each of ～，any of ～，none of ～，many 
of ～，most of ～， some of ～，more of ～，much 
of ～，those of ～，the rest of ～，portion of ～， 
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half of ～，one-third of ～，40% of ～， part of ～，
the proportion of ～など。
　こういった定型となっている表現形式や，AがBに
内在する特徴となっているもの（a man of ability，a 
man of letters，a man of tact，それぞれ順に「有能な人」
「文人」「機転のきく人」という意味），容器と中身
の関係にある例（a cup of coffee，a glass of milk，a 
spoonful of sugar），AがBを構成している構成物の
例（a house of brick，a floor of wood），Bの中身（内
容）をAが表している例（a picture of me，a tale of 
a hare and a tortoise，順に「私が描かれた絵」「ウサ
ギと亀の物語」という意味）はすべて，さまざまなタ
イプの部分全体関係を表していることがわかる。
　さらに同格に位置づけられる表現（an angel of a 
lady，a mountain of a wave，a castle of a house，a 






















５　A ’s BとB of Aの両方で表現される例　
























　*Mary of Mrs. Brown


































　 I live in the house whose roof is red. （Its roof is 
red.）
　（私は屋根が赤い家に住んでいる）






































































































　Taylorが問題と考えている例はthat husband of 
Mary ’sという表現だ。Jackendoff（1977：116-19）や
Quirk et al.（1972：890） にあるように，人と人の
関係を表しているa friend of mineは「私の友人の一
人」という意味で，書き換えるとone of my friends
（私の友人の一人）である。そのためthat husband of 
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TaylorはB of A ’sのBとA ’sは同格関係にあると主張し
ている。










　今述べたthat husband of Mary ’sを同格関係とし，
私が支持した理由は，同格の意味をB of Aの形式が担
うからだった。a friend of mineはone of my friends
の意味なのでAとBの関係が部分全体関係になる。一







an angel of a lady（天使のような女性），a mountain 
of a wave（山のような波）のような不定冠詞同士の
同格とthe name of John（ジョンという名前），the 
month of May（５月）はいずれもAが固有名詞なの
で同格としてBに置かれる名詞は定冠詞だ。このこと












　 This bag is mine.
　*This sister is mine.  *This friend is mine. 
　 I repaired the car ’s headlights. 
　*The headlights that I repaired were the car ’s. 
　 We learned about Bill ’s murder.












曲に「The Girl Is Mine」というタイトルの曲がある
が，この場合のgirlは歌詞からして女の子を「物とし
て扱っている」から可能なのだろう。）






　A ’s BとB of Aの形式は相互に補完的だと述べて
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きた。それはA ’s BのAが長い名詞になる時はB of A
の形式を使って表すことがあったし（my sister ’s 
husband VS the husband of the woman who sent 

















特定することができない。たとえばMary ’s sister ’s 






かしB of Aにはa B of Aとthe B of Aの両方がある。
もしBを二つの名詞から特定したい場合，A ’s BにB 
of Aの形式を加え，Bを特定できる資格のあるAを持っ




assassination of Tomという表現は，the assassination 
of Tomという表現にJohnが加わってassassinationが
二つの項から特定されているのである。この表現に似
たものとするなら，that husband of Mary ’sはこの類
推から二つの語からの特定が生まれたと考えられるの
ではないかと思う。
　Mary ’s husbandのMaryは 所 有 格 だ。a friend of 
mineのmineは，myがofの後ろにそのままでは文法的
に置くことができず，mineに「変化させて」置かれ
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